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情報通信技術を伴った教育分野における国際協力と人材開発 
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（2004 年では 63 億人を超えている）。この人
口は最近の 40 年間で、ほぼ倍増したことにな
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  日常会話ができる 
  簡単な交渉ができる 
  かなり込み入った交渉・説明ができる 
・書く 
  手紙が書ける 
















This paper describes how Japan can 
contribute to the development of the basic 
education of a certain country under the 
name of an international cooperation.  To 
complete the education is the most important 
thing to develop the country.  However there 
are a large number of countries and regions 
where necessary and enough educations have 
not been performed. Modern information and 
communication technologies help such 
difficulties in education in the places where 
there are shortage of social infrastructures.  
International cooperation in the filed of 
education is especially necessary in these 
regions.  Higher education institutions, such 
as universities, will contribute to solve the 
difficulty for basic education.  Universities 
in Japan can join for these international 
activities.  In order to process the 
international cooperation smoothly, the 
database of the human resources, so called 
experts will be established as soon as possible.  
Senior persons who retired from their jobs 
will play an important role in these human 
resources. 
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資料５． 
タイ国における衛星放送を用いた中等教育の例。このプロジェク
トについては、文献[4]が詳しい。 
フアヒン(バンコクの南方、約 200 キロメートル)に設置されている、
ワンクライカンウォン中・高等学校内のＤＬＴＶ(Distance Learning 
TeleVision)ステーションでライブ撮影された授業は、衛星を通じて
タイ国内約 3000 か所以上のサイトで受信され、各サイト校での授
業に用いられている。 
受信サイト校(タイ東北地区) 
 
 
テレビ電話システム 
放送による一方向性の欠点を補い、双方向性を持たせるために導
入された。 
受信サイト校(タイ東北地区) 
 
 
 
 
 
 
コンピュータ室 
受信サイト校(タイ東北地区) 
 
 
 
 
 
 
 
資料６． 
パプアニューギニア(ＰＮＧ)におけるテレビ放送を用いた(初等)・
中等教育の例。このプロジェクトについては、文献[5]が詳しい。 
地理学(11 年生)の授業をテレビ撮影収録している。 
収録ビデオは編集後、テレビ放映され、パイロット校の授業に使
われる。 
モデル校(ＰＮＧポートモレスビー) 
 
 
 
 
社会(７年生)  
授業中に使われている教材 
モデル校(ＰＮＧポートモレスビー) 
 
 
 
 
 
 
 
理科(７年生) 
テレビ受信による授業風景 
パイロット校(ＰＮＧポートモレスビー郊外) 
 
